













　　This paper aims to discuss the situation of the global electric lamp market during WWI and the growth of the 
Japanese electric lamp industry.
　　During WWI, Japanese electric lamps were exported to Europe, North America, Latin America, Asia, Ocea-
nia, and Africa, while the main export markets were China, Russia, and the United States.　The decline in the 
exports of German lamps and an insufficient supply of electric lamps in the United States provided an opportunity 
to Japanese manufacturers.
　　In China, Japanese manufacturers were engaged in competition with American and European manufacturers.　
At the first outbreak of the war, exports of Japanese lamps increased, especially that of products of Tokyo Electric 
Company, a subsidiary of General Electric (GE).　GE intended to expand its business by strengthening its rela-
tionship with Andersen, Meyer & Co., which was the sole agent of GE in China with an established lamp factory 
in the country.　Tokyo Electric also set up sales offices and a lamp factory in China. 
　　Furthermore, Japanese lamp exports to the United States increased.　Under normal conditions, it would 
have been difficult for Tokyo Electric to enter North America.　However, the exports of Japanese small-scale 
manufacturers’ products increased easily.
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表 1　電球市場の構造（単位 : 円）
国内生産額
東京電気 （製品） （材料） 大阪電球
輸入
国内販売 輸出 輸出比率
逓信省 農商務省 電球 繊條
1914年 3,888,001 4,263,932 2,548,929 2,371,484 177,445 391,394 74,776 3,735,762 152,239 4%
1915年 4,422,160 2,854,789 2,747,471 107,318 42,002 141,978 4,387,574 34,586 1%
1916年 7,628,342 4,576,853 4,346,043 230,810 1,550,000 15,885 620,406 6,974,783 653,559 9%
1917年 9,946,880 5,992,028 5,726,025 266,003 14,513 415,520 7,099,693 2,847,187 28%
1918年 7,444,285 5,346,678 5,078,988 267,690 1,395,000 43,741 319,767 4,874,243 2,569,757 26%
1919年 11,815,355 12,521,800 6,965,198 6,498,270 466,928 71,977 119,001 10,138,000 1,675,206 13%
1920年 12,437,190 11,665,485 8,123,738 7,659,956 463,782 29,677 112,733 10,291,578 2,145,612 18%
1921年 13,859,351 12,355,521 8,286,478 8,129,647 156,831 3,439 29,567 12,832,022 1,027,329 8%
資料）　 国内生産高は逓信省系列と農商務省系列を作成した。逓信省系列は，逓信省電氣局編『電氣事業要覧』
第 11回，610頁，第 12回，678頁，第 17回，544頁。農商務省系列は，農商務大臣官房文書課及
び農商務大臣官房統計課『工場統計表』各年版。東京電気は，東京芝浦電気株式会社編『東京芝浦
電気株式会社八十五年史』1963年，936-937頁。大阪電球は，1916年は『電氣新報』第 318号，
1916年 8月 25日，11頁掲載記事の年産 500万個と東京電気のタングステン電球実売単価 31銭の積，
18年は『電気界』第 139号，1919年 6月 15日，521頁掲載記事の年産 450万個と東京電気の同実
売単価 31銭の積とした（東京電気の実売単価については，菊池慶彦「タングステン電球の普及と東
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 35）　前掲『電氣界』第 79号，1914年 6月 15日，
566-567頁 ; 第 80号，1914年 7月 15日，91頁。
 36）　須永徳武「満洲における電力事業」『立教























生 産 高 は 1913-14 年 度 の 1,950 万 個 か ら，
14-15年度には 1,210万個に減少した41）。ロシア
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The History of Philips Electronics N. V., Vol. 3 The 
Development of N. V. Philips’ Gloeilampenfab-
rieken into a major electrical group, Zaltbommel, 
European Library, 1992 （translated by C. Petti-
ward, 1999）, p. 12.
 41）　Georg Siemens, History of the House of Sie-
mens, reprint edition, Arno Press Inc, 1977 
（translation of Georg Siemens, Geschichte des 
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 44）　Electrical World, August 29, 1914, p. 414.
 45）　Heerding, Vol. 2, pp. 325-326.

















 47）　Bright, op. cit., p. 238-239 ; Heerding, Vol. 2, 
pp. 325-326.
 48）　The Statistical Office of the Customs and 
Excise Department, Annual Statement of the 
trade of the United Kingdom with Foreign Coun-
tries and British possessions, 1918, Vol. 1, Lon-
表 3　乾電池・懐中電灯の輸出（単位 : 円）























1911年 11,530 1,472 181 794 76,241
1912年 8,816 3,453 288 2,854 39 1,069 49,796
1913年 1,527 624 844 164 9,835
1914年 536 232 1,338 827 1,777 16 10,288
1915年 1,666 6,510 3,137 641 303 357 13 65 15,601 1,428 29,721
1916年 7,481 186 2,512 653 10,145 6 34,025 223,496 2,245 14,908 1,449 412 4,719 302,237
1917年 3,929 4,251 212 191 1,554 30 10,167
1918年 679 2,512 3,191
1919年 2,073 4,382 198 6,653

















年 8月には 60 Wガス入り電球は輸出用に製造
don, His Majesty’s Stationery Office, 1919, p. 
113.




Bouman, Anton Philips of Eindhoven, London, 
Weidenfeld and Nicolson, 1958 （translated by 
Fernand G. Renier and Anne Cliff） 原 書 1956
年），81-82頁 ; Heerding, Vol. 2, pp. 310-311, p. 
318 ; Blanken, Vol. 3, p. 34. 
されていることが報じられた51）。15年 10月に
は，ホーボーケンの Lux Manufacturing Com-

















 51）　 Electrical World, August 14, 1915, p. 331.
 52）　 Electrical World, October 30, 1915, p. 995.
 53）　 Electrical World, January 5, 1918, p. 68.
 54）　Smith, Electrical goods in Argentina Uruguay, 
and Brazil, p. 13, pp. 42-43.　








炭素線 金属線 小計 炭素線 金属線 その他 小計 炭素線 金属線 その他
1913-14 172,064 219,439 391,503 76,766 71,579 547,937 619,516 34,249 25,647 6,222
14-15 101,923 473,149 575,072 30,984 18,651 567,135 151,225 737,011 209 8,880
15-16 144,872 1,282,039 1,426,911 18,693 9,206 701,799 27,974 738,979 367 10,255 495
16-17 157,413 2,143,802 2,301,215 15,752 6,388 224,857 7,977 239,222 545
17-18 144,761 3,182,516 3,327,277 13,308 21,376 50,089 14,566 86,031 50 854 7,564
16 124,776 1,420,309 1,545,085 15,467 9,744 429,908 6,064 445,716 49 25,000
17 184,100 2,884,475 3,068,575 16,418 10,869 143,388 19,716 173,973 496 898 18,882
18 102,872 3,369,192 3,472,064 14,139 15,966 23,722 6,953 46,641 50 1,892 82
19 202,590 4,674,317 4,876,907 16,836 84,143 104,865 17,147 206,155 62 628 3,002
20 114,542 4,051,835 4,166,377 25,098 255,954 189,201 57,474 502,629 388 2,509 1,044
21 125,045 3,148,635 3,273,680 13,411 141,003 210,283 96,402 447,688
22 62,393 1,224,574 1,286,967 21,115 187,541 413,034 179,087 779,662
資料）　 Department of Commerce, Foreign Commerce and Navigation of the United States, Washington :  Govern-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高は，横浜 175万円，神戸 49万円，大阪 22万
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1918, pp. 162-164.
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rience, New York, Random House, Inc., 1973）
184-190頁。
 61）　Electrical World, September 18, 1915, p. 667.
 62）　Morrison, op. cit., pp. 498-499.
 63）　Electrical World, August 26, 1916, pp. 440-441.
 64）　Electrical World, October 28, 1916, pp. 881-
882.
 65）　Electrical World, September 30, 1916, pp. 689-
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 67）　Electrical World, December 8, 1917, p. 1123 ;  
January 5, 1918, p. 67.
 68）　Electrical World, February 23, 1918, p. 432.
 69）　Electrical World, May 25, 1918, p. 1108.
 70）　Electrical World, February 12, 1916, p. 398 ;  
September 30, 1916, p. 690.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 72）　Annual Statement of the trade of the United 
Kingdom with Foreign Countries and British pos-





芝通信』第 80巻第 9号，1960年 9月，82-83
頁（1910年入社の木村銀之助の回想）。
 75）　Annual Statement of the trade of the United 
Kingdom with Foreign Countries and British pos-

































 76）　『電氣新報』第 328号，1916年 12月 5日，
11頁。






























































B電球 C電球 比率 販売高 販売個数 単価
1911年 1,300,301 4,871,368 0.27 266,885 5% 129,192 569 284 853 5,711
1912年 1,923,227 7,009,665 0.27 1,024,522 15% 187,184 800 618 1,417 4,947
1913年 2,450,594 7,738,682 0.32 3,157,358 41% 60,395 898 817 1,715 4,514
1914年 2,371,484 8,448,080 0.28 3,781,359 45% 80,005 921 720 1,641 5,150
1915年 2,747,471 10,301,624 0.27 6,692,794 2,915 65% 77,046 890 643 1,533 6,720
1916年 4,346,043 17,463,306 0.25 11,642,059 7,070 67% 114,515 2,324,121 0.05 283,349 1,179 1,133 2,311 7,557
1917年 5,726,025 20,443,978 0.28 17,836,439 19,829 87% 56,664 354,388 0.16 489,315 1,577 1,510 3,087 6,623
1918年 5,078,988 17,561,568 0.29 14,986,176 59,159 86% 107,429 1,941,648 0.06 966,943 1,188 972 2,160 8,132
1919年 6,498,270 19,213,281 0.34 18,268,370 97,912 96% 82,132 616,539 0.13 1,194,562 1,351 1,336 2,687 7,152
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 89）　『電氣新報』第 328号，1916年 12月 5日，
11頁。
 90）　『電氣新報』第 354号，1917年 8月 25日，
3頁。





































リスのコロナ電球 Corona Lamp Worksから調
 93）　前掲『東京輸出電球工業組合史』11-13頁。












































































































新報』第 362号，1917年 11月 15日，5-6頁 ;  
第 363号，17年 11月 25日，3頁）。特許庁
編『工業所有権制度百年史』上巻，発明協会，
1984年，上巻 410-412頁。
105）　『電氣界』第 124 号，1918 年 3 月 15 日，
324 頁 ; 第 131 号，1918 年 10 月 15 日，363




直吉伝』1950年，161-171頁。239頁 ; Electrical 
World, September 16, 1916, p. 592 ;『電氣之友』
第 479 号，1919 年 9 月 15 日，444 頁 ; 東邦
金属株式会社『東邦金属 40年史』1990年，2
頁 ; 日本タングステン 40年史編集委員会編
















中国の総発電量は 1912年の 6,500万 kWh （電
気事業 4,600万 kWh）から 17年に 29,800万
kWh （同 20,900万 kWh）まで増加した108）。主な
電気事業者の電灯数は，上海工部局電気処が












108）　Tim Wright, “Electric Power Production in 
Pre-1937 China” China Quarterly 126, June, 
1991, pp. 356-363.










































111）　Bramsen, op. cit., p. 106.
112）　『通商公報』第 184号，1915年 1月 28日，
297-301 頁 ; 第 204 号，1915 年 4 月 8 日，






































115）　Annual Statement of the United Kingdom with 
Foreign Countries and British Possessions, 1918, 
p. 363, p. 558.








































































「あるアメリカ企業 an American house」を代理
店として販売されているが，「他の供給者 other 
sources」を通じても販売されており，この「公




品 the pick of production」であるといわれてい




















発展した。GEは 1917年に上海に子会社 China 

























































130）　『中外商業新報』1917年 4月 9日-5月 13日
（神戸大学新聞記事文庫）;『電氣新報』第 360
号，1917年 10月 31日，6-8頁 ;『大阪毎日
新聞』1923年 2月 27日-9月 2日（神戸大学
新聞記事文庫）; 支那興業株式會社『事業報











































































































141）　Heerding, Vol. 2, pp. 329-333 ; Blanken, Vol. 3, 
pp. 12-21, pp. 42-43 ; マイラ・ウィルキンズ（江
夏健一・米倉昭夫訳）『多国籍企業の成熟』上
巻，ミネルヴァ書房，1976年（Mira Wilkins, 
The Maturing of Multinational Enterprise :  
American Business Abroad from 1914 to 1970, 



































の電球およびレンズ Bulbs and lenses for pocket 













































150）　Lundquist, op. cit., pp. 68-69.
151）　『通商公報』第 208号，1915年 4月 22日，
295-298 頁 ; 第 217 号，1915 年 5 月 24 日，






































155）　『通商公報』第 659号，1919年 9月 25日，
915頁。
156）　『通商公報』第 229号，1915年 7月 5日，
50頁。
157）　前掲『日本乾電池工業史』576-578頁。
158）　Foreign Commerce and Navigation of the United 

































159）　Electrical World, September 30, 1916, p. 690 ;  









































164）　Bramsen, op. cit., p. 106.
165）　前掲，長谷川「外資系企業の経営発展と組
織能力」16-18頁，22頁。
166）　The Far Eastern Review, Vol. 16, No. 1, Janu-
ary, 1920, pp. 50-51.
ダーソン・マイヤー商会が販売した。上記のよ
うに GEは中国進出を進めるため同商会と関係




























167）　 Bramsen, op. cit., p. 141 ; The Far Eastern 

















can Electric 社や Electric Supply 社，Pacific 
Commercial社，国籍不明の Keeler Electric社





























頁 ; 同『スタンレー電気 75年史─ The Stan-
アメリカでは 1919年の電球生産高は 5,765
万ドル，輸出 488万ドル，輸入 21万ドルであっ
た。同国では輸入の割合はごく小さなものだっ
た。しかし内訳をみると，フィリップスが撤退
した 16-17年度以降，日本製品の輸入が 7～9
割を占めた。この日本製品の輸入増大と共に，
同国の金属線電球輸入の平均単価は 2-4セント
に低下し，輸入全体に占める炭素球の比率は
18年に 53%に上昇した（表 6）。1919年，20
年頃には日本製電球の注文は懐中電灯用豆電球
や装飾球から一般照明用電球や自動車用電球に
も広がりつつあった175）。大戦を契機にアメリカ
電球市場に参入した日本製品は，同国の低価格
品市場の一角を形成しつつあったのである。
　小　　　括
第一次大戦期にはドイツ企業の電球の輸出や
海外生産が後退し，アメリカ，オランダと共に
日本の輸出が増大した。また，東京電気や日本
冶金等がタングステン線生産を計画し，輸入に
依存した中核部品の国産化が試みられた。電球
の輸出は中国，ロシア，アメリカを主とし欧州，
北米，中南米，アジア，大洋州，アフリカと全
世界に拡大した。製品別には一般照明用電球，
懐中電灯用豆電球，クリスマスツリー用電球等
が輸出された。アメリカで需給がしばしば逼迫
したことも，日本企業に事業機会をもたらした。
中国では日本企業と欧米企業との競争が展開
された。大戦勃発後，日本製電球，特に GEの
子会社である東京電気の製品が満鉄や上海工部
局に販売される等して販路を拡大した。しかし，
欧米企業の製品も有力であったうえ，GEは自
らの中国・アジア戦略を強化するため，現地生
産会社を設立し，また，代理店アンダーソン・
マイヤー商会との関係を強化した。一方，東京
ley Way─』1997年，3-8頁，296頁。
175）　前掲『東京輸出電球工業組合史』14頁。
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電気も上海や大連に販売拠点を置くとともに，
三井物産等の日本の有力企業・実業家と共同し
電気事業の投資会社設立に関与し，中国電球に
よる生産を開始した。
中堅・中小企業も輸出を拡大した。鈴木敬輔
（SK商会）や北野商会といった 1930年代の輸
出電球工業の有力企業にとって176），大戦期は
事業の設立や拡大の重要な契機となった。欧米
からの注文は国内外の貿易商が仲介した。輸出
需要が急増した中，中小メーカーは内部拡張に
よるだけでなく，下請業者を組織し，部品工業
と分業し生産を拡大した。これらの製品には低
品質であるとの批判がされた。電気的知識を持
たない商人の介在や雑貨商間の競争が問題を悪
化させもした。だが，日本の電球メーカーとの
取引を求める外国人貿易商も現れ，現地に進出
している日系商人も取扱先となった。特にアメ
リカへの輸出は低単価品を中心に増加し，品目
も拡大し始めたのであった。
176）　前掲，平沢『大恐慌期日本の経済統制』149頁。
